









? ? ?? ? ???
自然接触における注意回復理論の適用の動向
The tendency of adoption of Attention Restoration Theory in contact with nature. 
(大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程) 尾崎勝彦
Abstract 
τrus paper focuses on the"Attention Restoration τ'heory -ART"， which is one of the psychological 
theories也atcan explain positive efi巴ctsof nature on human. According to the ART， environment 
也atevokes. involuntary attention reduces the fatigue of voluntary attention. As natural environment 
has many elements也atevoke involuntary attention， itgives us positive effects.τ'he fatigue of vol-
unta巧， attention causes not only the low effectiveness of performance but also varlable psychological 
仕oubles.Reeva1uating也eeffects of natural environment on our minds and bodies， the ART is a 
very notable and interesting theory. However the ART has not been adopted in Jap血， so也atmuch 
attention must be paid to也emeaning of restorative elements for "Extent" and"Compatibili匂，".Also， 
也eterm "attention"has to be handled with much care. 































E 注意回復理論ARTCAttention Restoration Theory) 
1 .概要
自然環境が、人間の安寧に良い影響を及ぼす心理理論として、注意回復理論 (Attention
















る (Kaplan& Kaplan， 1989， pp182) 0 
一方、非自発的注意は、努力を必要とせず、また、自発的注意のような容量の制限もない
(Irvine et. al， 2002) 0 J ames (1892， pp88)によれば、非自発的注意を喚起するものの例とし
て、奇妙なもの、動くもの、野生動物、明るいもの、かわいいもの、光沢のあるもの、言葉、
一撃、血、などのような思わずその方に注意がむけられてしまうものである。また、非自発的
注意は疲労の影響を受けにくい Clrvineet. al' 2002) 0 ARTでは、非自発的注意を喚起する
環境は、自発的注意を向けていることに対する休憩を可能にする、すなわち、自発的注意の集






なお、これらの要素名の確立された日本語訳はなく、本報では(離脱 (BeingA way) )のよ
うに)筆者訳と英語を併記した。


































うる (Hartig，Korpera， Evans， and Garling 1997， pp178) J。したがって、研究者らは、刺激
の要素に基づいて魅惑 (Fascination) をハードなものからソフトなものまでの連続する幅を
持つものとして定式した (Kaplanet aL， pp192)。ハードな魅惑 (Fascination) とは、カー
レースを見る (Kaplan，1995)、恐ろしい光景を凝視する、または巨木や大きな滝などのような
劇的に注意をひきつけるような刺激である。ソフトな魅惑 (Fascination) とは、「劇的ではな
いが注意を保持する (Williams，1998， pp60) J刺激に基づき、日没や滝(余り大きくない)、洞














































































1 a.m in a different田tting也四 usuaL 由。ugh1 am in a di:f'erent place than in 
也ecl田sr∞田.
When 1 a皿 inthe playgro叩d，1 do dif6町ー It is祖国ca戸巴却erience.
1 do四国e由ingdi宜'erent1出uallydo 
enttbings由皿 inthe classr四乱
Some由百回 evenwhen you町every ne訂 1 a皿 ina different回吋ron皿ent曲目 Being in the p1ayground. 1 fel踊也凶gh
ho田eit c血 fellike you are白raway usuaL 1 a皿 indiff町entsurroun占ngs也皿 when
企'omeveryday thoughts and concerns. 1 a皿 inthe classr回凪
How田uchdo自由eset白 ghave也at 回避 (Es国 pe) 心理的離脱
feeling of being away? 
Wben 1四)h町e1 fee1 free from work When 1 a皿 inthe playground. 1 fel free 
四drou由e. 音色mscboolwork and class time. 
When 1 a皿 here1 fel free from othcr 
Wben 1 am in the playgro阻止 1fel free Speding time h町egiv白血eag∞db阻止
P田ples'demand田 de叩 ec回世田&
台。mal tbe things tcachers want me to 
合'om田Yday.to day rou'出国
do 
When 1 a皿 bere1 do not need to也h孟01
my r回ponsib出恥 When 1 a皿 inthe playgr叩nd.1 a皿 away
1 a皿 awayf岡田回yob1igations. from由ings1田ustdo. 
l越がb(忠世間)
The elements bere go加ge出町. (It ischaotic here.) 
The surroundings are coherent. (Itis四四品1SIngplace.) 
Someti血目 evena smaJl serting c田 fel AU由eele皿回ts叩nstitutea larg町 whole.
like a whole world of its own. It can seem 
like there is enough r四皿拍 get回血・ The existing ele皿entsbeIong here. 
pletely involved in the setting叩 dnot 1 c阻 domany品位rent也ingsin one part 
even think about anything e1se. How 。f也eplayground. 
much d田sthe se同ngsee田 likesuch a 1 do different things in different areas of 
.wbole 0出町 worId"? the pIaygrounι 
There is a great deal of distractioo. 
There is t，∞皿uchgoing on. 
魅惑 (FasclnatJan)
Th町eis pI叩町 todiscover here. 
Tbere are lots of出ings白 discoverin the 1 want開 plore由earea(Tbere is皿lch抽
p1aygro阻止 explore and discover here.} 
There are血回ythings here也at1 find (The se柑ngh出危副natingql岨脳血}
b回u径五11. (There are Iots of inter国語ngplac田 inthe 
How much do田也esetting d問、，vyour at- Tbere is plenty也at1 want to linger on playground.) 1 would 即時 tospend more ti田elooking 
tention witbout any efo此叩 yourp町t? bere. at由.s町四回世ngs.
How much do田 ite田ily四 defortJ田sly Tbis se凶nghas m叩y也ings曲目 I、;t{on- There町e10臼。finteresting也ingsto 1 would like to get to know this place bet-
国gageyour int町田官 der about l∞.k at in也eplaygro阻止 ter. 
Th町eπtanyobjec悩 here也atatむヨct皿y Tbere are皿anythings in the playground My attention is drawn to皿四yinter田t・
attention. 也at1宣ndfascinat恒g. ingぬings.
1 a皿油田rbedin these surroundings. (There are Iots of interesting plac田皿也e (The setting h描 f国d回出19qualiti且}
pJaygro阻止1
適合性 (Campatlblllty)
.Tbe things 1 want加 docan be done in 
出eplayground. 
Tbe environ皿entgiv田 me也巴 opportu.・ 'Tbe出ings1 like回 docan be done in 1 c叩白血ings1 like here. 
nity to do activities由at1 like. 出eplaygro阻止
.1田ndo al things也atcan be done in 
也epIayground. 
1 can handle the kinds of proble田s血.t
Seti時四nei由erheIp you fel comfort- arise here. 
able回dat田明町由巳:yC出血akeit hard I四Ipidlyadapt 抽出is自国ng.
白血田. There is四 accord回目 betweenwhat 1 
How much do田 its四回 likethe se抵ng like to do田d曲目es町四回世ngs.
would make it e田yfor you加 felcom. 
1 a皿 capableof岡田tiOgthe challenge of fortable四dat e田d
也isse凶ng.
1 co叫d曲ldways加 enjoy田yseJfin a 
place like由is.
1 have a seoce tbat 1 beIong here. 
1 have a sence of oneness with this set. 
ting. 
Being bere suits my p町閣a間町田
Table1に見られるように、分かりやすいと思われる離脱 (beingaway) と魅惑 (Fascina-
tion)は、各研究者間で、設聞がほぼ該当している o それに対して、拡がり (Extent) と適合
性 (Compatibility)は、設問項目の該当が少ない。拡がり (Extent)のLaumannK. et al 
(2001)の項目、 "Theelements here go together."、"Allthe elements constitute a larger 
whole."は、 HertigT. et al (1997)の"Itis chaotic here人"nis an confusing place."にそ
れぞれ対応させた。 HertigT. et al (1997)は、ネガ、テイヴな聞い方をしているからである。
実際、 HertigT. et al (1997)の因子構造は他の研究者と異なるのだが、ネガテイヴな聞い















Tennessen， Cimprich (1995)は、 72名の大学寮生を、窓からの眺めによって分類し、自発的
注意容量を測定したところ、窓、からの眺めに自然が多い群の成績が有意によかったことを報告
した。自発的注意容量の測定には、客観的測定として、象徴ー数字書き換えテスト (Symbol
Digit Modalities Test、以下、 SDMTと略記)、 NeckerCube Pattern Control Test、以下

















臨床的な報告として、 Taylor，Kuo， and Su1livanは、 7~12歳の注意欠陥障害の子供に自
然接触を主体とするレジャー活動を行わせた後、被験者問、被験者内共に注意欠陥症状が緩和








入群 (n=16)と非介入群 (n=16)に分けられた。繰り返しのある ANOVAで、注意容量に対
する時間と実験的介入の交互作用が有意に現れた。介入群は、 4時点に渡って明確に注意容量





















れる。また、 Herzog，& Barne (1997)は、自然の風景スライドを用いて、そこが落ち着ける
場所であるかどうか、また、そこが好きであるかどうかを評価させている。スライドは、 1)野
原/森、 2)荒野、 3)大きな水辺の風景の3カテゴリーからなる。落ち着きは、野原/森林、大
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